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Abstract An unarmored chain-forming dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides Margalef is one 
of the harmful species for fish aquaculture in western ]apan and southern Korea for the last two 
decades. This species was first recognized in the Yatsushiro Sound of West ]apan in 1978 with a 
serious economic damage to yellow-tail aquaculture industries， and thereafter this species has 
been continuously expanding its habitat and giving damages to aquaculture industries in both 
]apan and Korea. Recently， the geographical distribution of C. polykrikoides seems to expand in 
tropical to subtropical coastal waters of Southwest Asia. However， its biological nature such as 
optimum environmental conditions for reproduction， life history and ichtyotoxicity are stil 
unc1ear for the moment. Noxious effects on aquaculture， expanding mechanisms and taxonomic 
histories of motile cells and cysts were summarized and discussed in the present study for 
c1arification of various problems concerning with C. polykrikoides. 
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Fig. 1. Map showing the distribution of Cochlodinium polykrikoides Margalef 






















の魚類養殖場に被害 (764億 Won) を及ぼした. 以降
2001年に至るまでほぼ毎年沿岸海域に出現して被害を
与えている.被害魚種はヒラメ，ブリ，クロソイなどで，
1995年以降の被害金額は 1996年 21億 Won，1997年




死が確認されている (Relox& Bajarias 2003). 
3. Cochlodinium polykrikoidesの魚毒性
Yuki & Yoshimatsu (1989)は瀬戸内海・播磨灘に出
現した Cochlodiniumpolykrikoidesには Leiognathus
nuchalis (ヒイラギ)の稚魚に対して毒性があるとした.
Onoue & Nozawa (1989a)は八代海に出現した本種か
ら神経毒や溶血毒，血球凝集素を検出・確認した.さら





した. Kim D.-K. et al. (2002)は粘液物質による組織学
的反応 (biologicallymultiple metabolites such as cy-
totoxic agents and mucus substance)を確認し，それ
が魚類繁死の原因であることを示唆した. Kim C.-S. et 
al. (1999)は 1995年に鎮海湾で， 1997年に忠武湾でそ
れぞれ分離されたc.ρolykrikoides2株が活性酸素 (su-
peroxide anion; O2)， hydroxyl radical (ーOH)，(hydro-
gen peroxide; H202)を産生していることを示し， それ
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Fig. 2. Occurrence dates and locations of 
Cochlodinium ρolykrikoides Margalef along the 
Tsushima Current in 2002. 
Table 1. Occurrence dates， locations and cell densities of Cochlodinium polykrikoides Margalef in 
West Japan in 2002. Upper column; Coast of the Tsushima Current in 2002， Lower column; West 
Japan in 2002 
Sea area Appearance 




Yatsushiro Bay， Kagoshima 
Yatsushiro Bay， Kumamoto 
Tachibana Bay， Nagasaki 
Ariake Sound， Nagasaki 
Goto Islands， Nagasaki 
Kujukushima Is， Nagasaki 
Tsushima Islands， Nagasaki 
Imari Bay， Nagasaki 
Kariya Bay， Saga 
Hakata Bay， Fukuoka 






















mid Sept. > 1000 
ND 
ND late Sept. 
Uranouchi Bay，Kochi 
Inokushi Bay， Oita 
Nagoya Bay (West Seto Inland Sea) 















late July-mid Aug. 
late Aug.-early Sept. 










• : Detected sites 
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Fig. 3. Occurrence dates and locations of 
Cochlodinium polykrikoides Margalef in West Japan in 
2002 
2. 個別発生型(西日本太平洋南岸や瀬戸内海沿岸海






































































42 u本ブランクト/学会報討&第 1¥) (2004) 
C. catenatumと同定当れた Cochlodinium属の種は
1979王手 3月に初めて中米コスタリカのニコヤ







heterolobatum Sil va 
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は黄褐色棒状で，細胞周縁部に縦方向に密に分布する
(Figs. 4-2a， 3， 4a).新鮮な天然細胞はしばしば 1-2個
の樟色頼粒を含む (Fig.4-2a).球形で無色の頼粒(貯蔵
デンプン粒)が多数含まれる.
Cochlodinium sp. of Yuki & Yoshimatsu 1989， p.452， 
Figs.2a-d. 






る (Yuki& Yoshimatsu 1989). 
Cochlodinium convolutum Kofoid & Swezy 1921， p. 
363-364， pl. 10. fig. 115， text-fig. HH5. 
核は細胞中央部で，やや丸みを帯び，前後に伸長した直
方体.





Cochlodinium helicoides Lebour; Kofoid 1931， p.27-
28， Fig. R;安達 1972，p. 66-67， pl.7， F-J. 
細胞は非対称な卵形.核は亜球形で下錘部.楕円形で
淡樫色の色素体が細胞周縁部に散在.透明被膜シス卜を
CochlodiniumρolykrikoidesとC.catenatumは， 1) 4 形成する. Kofoid (1907)は陸奥湾から，佐藤他 (1966)
細胞以上の連鎖群体を形成する， 2)黄褐色で棒状の色素 は的矢湾から本種を報告している.陸奥湾での本種の出


























Cochlodinium radi，αtum Kofoid & Swezy; Kofoid 1931， 





Cochlodinium schuettii Kofoid & Swezy; Kofoid 1931， 
























福代 1982，p. 207， pl. I， figs. 1-4.; Matsuoka 1985， p. 









Cochlodinium sp. 1 (c. cf. polykrikoides)， Rosales-
Loessener et al. 1996， Fig. 1. 




を備えたシストを多数検出し， それを Cochlodinium 
ρolykrikoides ?として図示した.この報告を踏まえ，
Matsuoka & Fukuyo (2000) は福代 (1982)や Mat-
suoka (1985)が示した茶褐色楕円形でヒレ状突起物を
備えたシストは仁 ρolykrikoidesである可能性が高いと
判断し，それを Cochlodiniumsp. 1 (c. cf.ρolykrikoi-
des; Plate 1， Fig. 6)として再掲載した.その際，茶褐色
で亜球形，板状で先端が広がった (antleriform)突起物
を備えたシス卜を Cochlodiniumsp. 2 (Plate 1， Fig. 7) 
として区別した.
本種には Cochlodinium属の他種と同様に透明被膜シ










した環境で長期間保存された後に， 20oC， 2000 luxの環
境に戻したところ，それらは再度活動を開始したことを
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